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This thesis infers the design philosophy of Grubenmann bridges by following the change in wooden 
bridge structures. The evolution of mechanical performance of wooden bridges was studied, comparing two 
types of structures: truss bridges before the 18th century and the polygonal arch bridges by Grubenmann. In 
the latter part, the numerical analysis was applied to the existing Kubel bridge in order to reveal the 
rationality in structural design and construction method. The contribution of Hans Urlich Grubenmann, the 
application of shallow arch to timber bridges, was evaluated. 






























図１ 方杖橋（オーバーアッハ橋 1739）  
 
 
図 2 多角形アーチ橋（アッハムーリ橋 1739） 
 
 
図 3 方杖橋と多角形アーチの併用（メトレン橋 1751） 
 
 
図 4 多角形アーチと斜材の併用（クーベル橋 1780） 
 




図 6 ウェッティンゲン橋 1765 
（Zeughaus Teufen） 
 




















図 8 力のつり合い 






















図 9 方杖橋（吊り束 2 本） 
 
 
図 10 多角形アーチ橋（吊り束 4 本） 
 
 
















































4（1/6.6） 1/4545 1/3278 1.38 
5（1/8.3） 1/2475 1/2475 0 
6（1/10） 1/1675 1/1239 1.35 


















































表 2 柱頭接合方法の違いによる橋桁変形量の比較 
橋桁変形 
区間 ピンモデル ローラーモデル 
4 6.1mm 5.9mm 
5 10.1mm 9.6mm 
6 24.2mm 23.4mm 
境界条件 
 ピンモデル ローラーモデル 
鉛直（圧縮） 伝達 伝達 
鉛直（引張） 伝達 伝達しない 
水平 伝達 伝達しない 










表 3 柱頭接合方法の違いによる軸力図の比較 
軸力（kN） ピンモデル ローラーモデル 
吊り束（中央） 3.49 3.87 
吊り束（左右） 4.14 3.89 
アーチ -66.12 -71.42 










































圧縮モデル  N図 
 
圧縮モデル  フランジ下弦（橋桁）D図 
 
引張モデル  N図 
 
引張モデル  フランジ下弦（橋桁）D図 









































































図 20 クーベル橋 アーチ突合せ接合部 
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